


























Born in Water: The Medallion of Thalassa and 
the Inscription in the Church of the Apostles in Madaba
Yuka HIBIO
Abstract
   In the Church of the Apostles in Madaba, dated to A.D.578, there is a medallion representing a personifi-
cation of the sea in the center of the nave pavement. A bust of a woman emerging from the waves is 
accompanied by the Greek word Thalassa (Sea), and an inscription encircles this image. While the mosaic 
has been interpreted within the context of Genesis, the relation between the personified sea and the inscrip-
tion without the word “sea” is still ambiguous. This study aims to explore this ambiguity. One section of the 
inscription reads “give life,” which could be a clue that helps interpret the panel. Pliny the Elder mentions 
that many creatures are nourished and proliferate in the wide open sea. 
   Thalassa is regarded as the successor of the sea goddess Tethys. Mosaics of this goddess have often been 
found in places associated with water. Tethys represents both water and the sea. According to baptism 
texts, the connection between water and life can be confirmed; someone who is baptized will be regenerated 
and refreshed by water. Oceanus, sometimes accompanied with Tethys, is also related with water and the 
sea. In some figures depicting the head of the ocean god, fish emerge from his hair and his beard sprouts 
into vegetation. This particular representation can be interpreted as water nourishing living things and 
increases fertility. 
   The link between life and the sea or water appears to have been retained during Late Antiquity. The 
medallion of Thalassa could also be associated with water and the sea as the source of life.












































堂の北側で見つかった 3 つのパネルは 2 つの礼拝
堂に当たる。果樹と動物、果物を配したパネルの礼
拝堂が西にあり、これと隣接した第 2 の礼拝堂は、
















































































































































































































































































































































































































































































































































図 1,3,10,11: Piccirillo, Michele, The Mosaics of Jordan, 
Amman, 1993
図 2: Piccirillo, Michele, Madaba: Le chiese e i mosaici, 
Torino, 1989
図 4: Art Treasures of Turkey: Circulated by the Smithsonian 
Institution, 1966-1968, exh. cat., Washington D. C., 1966
図 5: Stiftung Koradi/Berger, Zürich, 1989
図 6: Ed. by Stillwell, Richard, Antioch-on-the-Orontes, 3, 
Princeton, 1941, pl. 48
図 7,9: 早稲田大学文学学術院　益田朋幸教授撮影





でも発掘が開始された。Piccirillo, Michele, “The Mosaics 
of Jordan,” Near Eastern Archaeology: A Reader, ed. by 
Richard, Suzanne, Winona Lake, 2003, p. 205.





Piccirillo, Michele, Madaba: Le chiese e i mosaici〔以下
Madaba と略記〕, Torino, 1989, p. 279; Idem, The Mosaics 
of Jordan〔以下 Jordan と略記〕, Amman, 1993, p. 234, 
pp. 240-241; Hachlili, Rachel, Ancient Mosaic Pavements: 
Themes, Issues, and Trends: Selected Studies, Leiden/Bos-
ton, 2009, p. 180.
(3) Piccirillo, Madaba, pp. 96-103.
(4) Lux, Ute, “Die Apostel-Kirche in Mādeba,” Zeitschrift 
165
????????????????????????????????
des Deutschen Palästina- Vereins, 84(1968), p. 107; Pic-






も考えられる。Dunbabin, Katherine M. D., Mosaics of the 
Greek and Roman World, Cambridge, 1999(Reprint, 2006), 
p. 29.
(6) 筆 者 試 訳。Κ[ΥΡΙ]Ε　Ο　Θ[ΕΟ]Σ　Ο　ΠΟΙΗΣΑΣ　
ΤΟΝ　ΟΥΡΑΝΟΝ　ΚΑΙ　ΤΗΝ　ΓΗΝ　ΔΟΣ　ΖΩΗΝ　
ΑΝΑΣΤΑΣΙΩ　ΚΑΙ　ΘΩΜΑ　Κ[ΑΙ]　ΘΕΟΔΩΡΑ　ΚΑΙ　
ΣΑΛΑΜΑΝΙΟΥ　ΨΗΦ…　Kiilerich, Bente, “Visual and 
Functional Aspects of Inscriptions in Early Church 
Floors,” Inscriptions in Liturgical Spaces, ser. Acta ad 
Archaeologiam et Artium Historiam Pertinentia, 24, 




だ。Vincent, H., “Chronique,” Revue Biblique Internatio-
nale, 1902, Jerusalem, p. 599; Piccirillo, Madaba, p. 105; 
Idem, Jordan, p. 106. ハントは名を記した全員がモザイク
作者である可能性を示した。Hunt, Lucy-Anne, “The Byz-
antine Mosaics of Jordan in Context: Remarks on Imagery, 
Donors and Mosaicists,” Palestine Exploration Quarterly, 






こ に 記 さ れ た 銘 文 は「 名 高 く 果 て し な い 大 洋 を
（’Ωχεανόν）…」という言葉に始まる。Kitzinger, Ernst, 
“Studies on Late Antique and Early Byzantine Floor 
Mosaics I. Mosaics at Nikopolis,” Dumbarton Oaks Papers, 
6 (1951), pp. 101-102.
(8) Saller, Sylvester J., Bagatti, Bellarmino, The Town of 
Nebo (Khirbet el-Mekhayyat) : with a Brief Survey of Other 
Ancient Christian Monuments in Transjordan, Jerusalem, 
1949(Reprint, 1982), p. 179; Drewer, Lois, “Fisherman 
and Fish Pond: From the Sea of Sin to the Living 
Waters,” The Art Bulletin, 63-4 (1981), pp. 541-542.
(9) 辻、前掲書、256 頁。
(10) Piccirillo, Madaba, p. 105; Kiilerich, op. cit., pp. 55-56; 
Maguire, Henry, Nectar and Illusion: Nature in Byzantine 
Art and Literature, New York, 2012, p. 21.
(11) プリニウス『プリニウスの博物誌』1、中野忠雄他訳、
雄山閣、1986 年、394 頁（第 9 巻 1: 2）。
(12) 様々な生き物が生息する豊かな海の表現として、チュ
ニジアのスースで出土した、漁の風景を表したモザイク
等が挙げられる。Blanchard-Lemée, Michèle, Mosaics of 




所、1999 年、43 頁（第 3 章 4）。
(14) Tethys はオケアノスの妻、Thetis は海の精ネレイデス
の一人で英雄アキレウスの母である。両者が古くから混
同される傾向にあったことをウェイジスが指摘している。
Wages, Sara M., “A Note on the Dumbarton Oaks “Tethys 
Mosaic”,”Dumbarton Oaks Papers, 40 (1986), p. 126.
(15) Piccirillo, Madaba, p. 104.
(16) 例えばアンティオキア、「カレンダーの家」トリクリニ
ウムに置かれたオケアノスとテテュスのモザイクでは、
オケアノスが右手に舵を持つ。Wages, op. cit., p. 120, pl. 2; 
Campbell, Sheila D., The Mosaics of Antioch, Tronto, 
c1988, pp. 60-61, pl. 179. 舵は豊穣の象徴でもあり、また
指導や統治を意味する。イシスやテュケ、アフロディテ、
運命の女神フォルトゥーナの持ち物でもある。Nelson 
Glueck, Deities and Dolphins: The Story of the Nabataeans, 
London, 1965, p. 336.






Glanville, “Personifications of Abstract Ideas in the 
Antioch Mosaics,” Transactions and Proceedings of the 






Talbot, The Art of Byzantium, London, c1959, p. 22, p. 297, 
166
WASEDA RILAS JOURNAL
pl. 43; Art Treasures of Turkey: Circulated by the Smithson-
ian Institution, 1966-1968, exh. cat., Washington D. C., 
1966, p. 95, pl. 155; 『トルコ文明展』（展覧会図録）、中近
東文化センター、1985 年、311 頁、377 頁、図 276。
(19) Lux, op. cit., pp. 119-120.
(20) Wages, op. cit., pp. 126-128.
(21) Edelstein, G., “ ̒En Ya̒el-1987,” Excavations and Surveys 
in Israel 1988/89, 7-8, no. 92-93 (1990), pp. 54-57; 
Blazquez, J. M., Mosaicos Romanos de Cordoba, Jaen y 
Malaga, ser. Corpus de Mosaicos de España, fasc. 3, 
Madrid, 1981, pp. 59-60, pl. 44-45; Stiftung Koradi/
Berger, Zürich, 1989, pp. 48-49, 87-88.
(22) Ed. by Page, William, The Victoria History of Somerset, 
London, 1911, p. 317, fig. 77; Jesnick, Ilona Julia, The 
Image of Orpheus in Roman Mosaic: an Exploration of the 
Figure of Orpheus in Graeco-Roman Art and Culture with 
Special Reference to its Expression in the Medium of Mosaic 
in Late Antiquity, Oxford, 1997, p. 145.
(23) Weitzmann, Kurt, Late Antiquity and Early Christian 
Book Illumination, New York, 1977, pp. 68-69, pl. 19; 
Dioscorides, Pedanius, Der Wiener Dioskurides: Codex 
medicus Graecus 1 der Österreichschen Nationalbibliothek, 
2, Graz, 1998, fol. 391v.
(24) 辻、前掲書、185 頁。
(25) Wages, op. cit., pp. 119-120, pl. 1; Ed. by Stillwell, 





八角形の建物である。Jensen, Robin Margaret, Living 
Water: Images, Symbols, and Settings of Early Christian 
Baptism, 2011, Leiden/Boston, p. 244.　北アフリカにも
八角形の洗礼槽が見られる。辻、前掲書、428-429 頁、図
283。
(27) Wages, op. cit., p. 124; Brenk, Beat, Spätantike und 
frühes Christentum, Frankfurt am Main/Berlin/Wien, 
1977, p. 213, pl. 221.
(28) Di Segni, Leab, “The Greek Inscriptions,” eds. by Pic-
cirillo, Michele and Alliata, Eugenio, Mount Nebo: New 






所、1999 年、43 頁（第 3 章 4）。
(31) Saint Ambrose, Theological and Dogmatic Works, ser. 
Fathers of the Church, 44, trans. by Deferrari, Roy J., 




父』上智大学中世思想研究所、1992 年、151 頁（第二講 4）。
(33) 聖大バシレイオスの『聖霊論』山村敬訳、南窓社、
1996 年、108-109 頁（15: 35）。
(34) 『原典　古代キリスト教思想史　2 ギリシア教父』小高
毅　編、教文館、2000 年、281 頁。
(35) テルトゥリアヌス、前掲書、43-44 頁（第 3 章 6）。
(36) Saint Chrysostom, Homilies on Gospel of St. John, ser. A 
Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of 
the Christian Church, 14, trans. by Schaff, Philip, Grand 
Rapids, Michigan, 1975, pp. 87-89 (25: 1-2).
(37) 一例として、キプリアヌスは聖餐にも水を用いようと
する人々に対し、懸念を示す言葉を残した。Eds. by Rob-
erts, Alexander; Donaldson, James, The Writings of the 
Fathers Down to A.D. 325, ser. A Select Library of the 
Ante-Nicene Fathers, 5, Grand Rapids, Michigan, 1986-
1989, pp. 358-364 (the Epistle of Cyprian, 62).
(38) テルトゥリアヌス、前掲書、45 頁（4 章）、51 頁（9 章）。
アンブロシウスやエルサレムのキュリロスも紅海渡渉を
洗礼の前表とする見方に触れている。アンブロジウス『秘
跡』熊谷賢二訳、創文社、1963 年、44 頁、82 頁、113 頁。
エルサレムのキュリロス、前掲書、145 頁（第一講 3）。
(39) メリトン「諸断片　訳と註」加納政広訳、『キリスト教
教父著作集　12 初期護教論集』教文館、2010 年、87 頁
（8b: 2）。
(40) Dunbabin, Katherine M. D., The Mosaics of Roman North 
Africa: Studies in Iconography and Patronage, Oxford, 
1978, pp. 149-154.
(41) 引 用 の 箇 所 で は 大 洋（ώκεανόν） お よ び 海
（θάλσσαν） の 語 が、 同 様 に 海 を 表 す 果 て し な い 海
（πέλαγος）、深淵（βυθόν）といった言葉と共に用いら
れている。Melito of Sardis, On Pascha and Fragments, 
ed. by Hall, Stuart George, Oxford, 1979, pp. 71-73(Frag-
ment 8b: 2).
(42) Toynbee, Jocelyn, M., Art in Roman Britain, London, 
1962, pp. 169-171, pl. 117; Ed. by Weitzmann, Kurt, Age 
167
????????????????????????????????
of Spirituality: Late Antique and Early Christian Art, Third 
to Seventh Century, exh. cat., New York, 1979, pp. 151-
152.
(43) Blanchard-Lemée, Michèle, Mosaics of Roman Africa: 
Floor Mosaics from Tunisia, 1996, New York, p. 123.
(44) Dunbabin, Katherine M. D., Mosaics of the Greek and 
Roman World, Cambridge, 1999(Reprint, 2006), pp.92-93, 
fig. 92.
(45) Rice, David Talbot, The Art of Byzantium, London, 1959, 
p. 294, pl. 32; Art Treasures of Turkey : Circulated by the 
Smithsonian Institution, 1966-1968, exh. cat., Washington D. 
C., 1966, p. 96, pl. 158; Kathleen Basford, The Green Man, 
Cambridge, 1978(Reprint, 2000), pp. 11-12, pls. 6a-10; 
Mazza, Alessandra, “La Maschera Fogliata: Una Figura 
dei Repertori Ellenistico-Orientali Riproposta in Ambito-
Bizantino,” Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 
32-5(1982), pp. 23-32; 手摺子に刻まれたオケアノスの作
例もある。『トルコ文明展』（展覧会図録）、中近東文化セ






現となっている。Nelson Glueck, Deities and Dolphins: 
The Story of the Nabataeans, London, 1965, p. 143, pls. 31, 
32, 33.
(46) Glueck, op. cit., pp. 346-348.
(47) Balty Janine, Mosaïques Antiques de Syrie, Bruxelles, 
1977, pp. 66-68, pls. 28-29; Idem, Mosaïques Antiques du 
Proche-Orient: Chronologie, Iconographie, Interprétation, 
Paris, 1995, p. 66, pl. 10-2.
(48) Flanagan, J. F., “The Figured-Silks,” The Relics of Saint 
Cuthbert: studies by various authors, ed. by Battiscombe C. 
F., Oxford, 1956, pp. 508-509, fig. 1; Maguire, Henry, 
Earth and Ocean: The Terrestrial World in Early Byzantine 
Art, Pennsylvania, 1987, fig. 85; Granger-Taylor, Hero, 
“The Earth and Ocean Silk from the Tomb of St Cuthbert 
at Durham; Further Details,” Textile History, 20-2 (1989), 
pp. 151-166, fig. 8.
(49) 拙稿「果実と大地　―ネボ山司祭ヨアンニス礼拝堂　
上 部 床 モ ザ イ ク の 考 察 ―」『WASEDA RILAS 
JOURNAL』、no. 2(2014)、4 頁。
(50) Glueck, op. cit., p. 144, pp. 315-316, pls. 1, 2, 10a, 10b.
(51) Benko, Stephen, The Virgin Goddess: Studies in the 











廊の床に見られる。Fiema, Zbigniew T., Kanellopoulos, 
Chrysanthos, Waliszewski, Tomasz and Schick, Robert, 
The Petra Church, Anman, 2001, p. 319, 323; Hachlili, 
Rachel, Ancient Mosaic Pavements: Themes, Issues, and 
















©Trustees of the British Museum
図８　銀皿　大英博物館
図９　オケアノス　エム・ジェム博物館
図 10　テテュス　シャーバ博物館
図 11　ゲー　司祭ヨアンニス礼拝堂
